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CBPR が Research なのか Approach なのか，



































CBPR の源流は大きく 2 つある 27）．一方は
Action Research（AR）， 他 方 は Participatory 












（Action） Research など多数のものがある 2,4,16）．
それぞれ成立過程や，目的・方法などの理論体系
は異なるがいくつかの共通の原則が見いだせる．











































































CBPR のテキストとしては現在 Minkler and 
Wallerstein 7,16）によるものと Israel ら 15）による
ものがある．
また，連邦政府の代表的な報告書としては
National Institute of Environmental Health 
Sciences（NIEHS：米国立環境衛生科学研究所，
NIH（National institute of health： 米 国 立 衛































































1 ）Community-Based Participatory Research 
Conference






































る．⑫ Evidence-based Practical Center（EPC）
では，CBPR の質評価の基準となるエビデンスを






























語が，MEDLINE Ⓡ上で出現するのは 2001 年以










その理由として 1998 年の国による "Eliminate 






ethnic minority を対象とした研究が 3 分の 1 を
超えている．また，NIEHS, CDC （Centers for 

























































Journal of Public Health（91（12）, 2001），
Journal of Urban Health（78（3）, 2001），
Health Education & Behavior（29（3）, 2002），
Environmental Health Perspective（110,Supple2, 
2002），Journal of General Internal Medicine




このうち，JGIM の特集号は 2001 年の AHRQ
の会議で決定した企画であり，内容的にも充実し




































例えば，Community-Campus Partnership for 
石川看護雑誌 Ishikawa Journal of Nursing Vol.8, 2011
－ 14 －
Health（CCPH）という NPO では CBPR を支援
するサイト情報を膨大に掲載している 32）．
2007 年には CBPR に関する専門誌 Progress 
in Community Health Partnerships: Research, 






Minkler and Wallerstein 7,16） の テ キ ス ト は













































強調され，1998 年には WHO による The solid 
fact 21）として健康と社会とを結びつける現実的
かつ政策的な概念として成熟した．その後，内容
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2000 年の Berkman and Kawachi 18）では，「健
康状態の社会における分布と社会的決定要因を研
究する疫学の一分野」という比較的，限局した
定義を基本としている．Weed and McKeown 42）
はこの定義には，実際の公衆衛生活動に向けた提
言が含まれていないことを指摘する．













































先述の IOM の報告書 10）ではコミュニティに
関与するもので，CBPR と明確に区別しうるア





















分野では popular epidemiology 49）に代表される
ように，比較的古くから住民参加を意識した活動
がみられる．疫学領域に CBPR を適用する可能
性について直接論じた論文は Leung ら 50）および
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Community-Based Participatory Research (CBPR):
The Development and Relevance for Social Epidemiology
Abstract
　The concept of Community-Based Participatory Research (CBPR), one approach to research in 
the field of public health was discussed intensively after around the year 2000 with the background 
of health disparities and their solution in US. CBPR was emerged in environmental health and 
expanding many other field of public health and related field with variety of health problems. On 
the other hand, social epidemiology, a branch of epidemiology targeting especially to the multiple 
social determinants of health, was emerged and developed nearly the same period. Both domain 
developed independently but, share several key concepts, namely, solving health disparities based 
on the social determinants using population level approach and ecological model. We studied the 
development of CBPR in US using many academic papers and official reports, and considered the 
relevance for social epidemiology.
Key words　 Community-Based Participatory Research (CBPR), social epidemiology, ecological 
model, social determinants of health, public health
